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Landscape and cconomy of Louisiana during the period of French colonial administration Summary: During the time of the French administration, economic development advanced slowly in Louisiana. This can be explained by the fact that the natural endowments of the country, especially the alternation between hot and humid summers and at times very cold winters, had made it impossible to find suitable plantation crops within a short time. Furthermore the inconsistency in the methods of the "Compagnie des Indes" and later of the French crown was a considerable handicap to the economic development. After it was found that no vast financial gains could be achieved in Louisiana, according to the French mercantilistic economic policy, no particular interest was taken in promoting the development of the colony.
During this period two types of agricultural enterprises developed in Louisiana, on the one hand fairly large plantations using slave labour and producing indigo for export, on the other hand peasant holdings growing mainly rice and maize and thus contributing to the supplies of the city of New Orleans and the military forces.
Today the most pronounced features of the rural scene which date from the colonial period are firstly the restriction of the cultivated land to one strip, protected by levees, which runs along either bank of the river and its respective tributaries, secondly the division of this land into long lots running perpendicular to the river, and thirdly the juxtaposition of large estates and small-holdings.
Louisiana ist altes französisches Kolonialland, 1682 von La Salle für die Krone in Besitz genommen und zu Ehren Ludwigs XIV. benannt. Das ganze Gebiet zwischen den Großen Seen und dem Golf von Mexiko bezeichnete man in der Kolonialzeit als Louisiana. Wenn dieser Riesenraum auch von N her, durch die Fahrt den Mississippi hinab, entdeckt wurde, so erfolgte seine Erschließung doch fast ausschließlich von der Golfküste aus. Nur so ist es erklärlich, daß allein das unterste Flußgebiet während der Kolonialzeit eine stärkere Besiedlung erfuhr und demzufolge hier allein französisches Volkstum sich bis heute erhalten konnte, während weiter stromauf lediglich einige Ortsnamen an die französische Kolonisation erinnern.
Frankreich trat Louisiana 1763 in seinen damals völlig unbekannten Grenzen an Spanien ab, übernahm aber im Jahre 1800 die Kolonie wieder. 
